







































































































































5'F,5'UTR: 開始コドン (ATG)のAから数えた塩基数 (Aの直前を-1とする)を
majoraleleとminoraleleで挟んで表記






















































































































































































































































Exon　1 A118G Asn40Asp45．3％ 213 7．5－25．8％





Intron　2 IVS2＋G31A 一 2．6％ 232 4．2％
IVS2＋G5XXA一 ＜15％ 232
IVS2＋G691C一 8L9％ 232 42．5－53．3％






3「UTR TAA＋G8XXA冒 10．8％ 97












A G A ＊ A13A16 A13 ＊
T T C C C T
T T C ＊ A G
A G A ＊ G A G ＊
一2000 G G A T T A
2000． C C T ＊ T G T ＊
G G A 一10000 C A C ＊
A A G ＊ C C A
A A G A4 A3 A4 ＊
G A G ＊ A T A ＊
G G C （＊） A G
G G C G G A
T T C T G T ＊
G G A C T
G G T ＊ C A C ＊
C A CA　17CA17CA　14 ＊
G G T ＊ A A G
G G T TCTC ■ TCTC＊
一4000 T C T T C
4000一 A G T C T ＊
A6 A5 A6 零 Trrc 騨 ＊
A A C G G A ＊
一6000 A A G A C A ＊
6000一 A A C C T
T T G ＊ C C T ＊
C G C ＊ 一12000 A C
322b 一 12000一 A A G ＊
C C T ＊ A G
A 塵 T T C ＊
T C T ＊ T C
一8000 A G G ＊ G C
8000一 C T C ＊ T15 T14 T15
C T T ＊ 一14000 G T




















1 4．9％ A C A G G A C A A A
2 3．0％ A C G G G A C A A A
3 24．6％ A C G G G A T A A A
4 6．5％ A G G A G A C A G A
5 5．4％ A G G G A G C G A G
6 35．9％ G C A G G A C A A A
7 3．6％ G C G G G A T A A A










AI18G ㌔遵、輪二垣．c｝欝95　．弐浄ド 漁襯…熱626諾諾： 　卍ｯ葺登劔 0，633 ．論難… 0，458；導卿〆
　IVS2
{G691C0，125 1鋤 　　　　一ルE1戴擁跡織・鱗1・嚢同率r勲癬 0，672 碗麟
　IVS3{G58xxA










































































LOCUS Genotypic　dataAllelic　data Genotypic　data A皿ehc　data
allelic a皿elic
number　　實ecuencynumber number　　　　丘ecuency　　P　valuenumber　　　　　Pvalue
A　67（0．31） A233（0．55）A　49（0．38） A　l52（059）A118GAIG　99（0，46）45．3％G　l93（0．45）AIG　54（0．43）40．6％ G　lO4（0．41）
G　47（0．22） G　　25　（0．19）　　　　P＝0．43 P＝0．23
tota1　213 tota1　426 total　l28 total　256
G　　6（α03） G　84（0．18）G　l2（0．09） G　67（0．26）IVS2GIC　72（0．31）81．9％C380（0．82）GIC　43（0．33）73．8％ C　l89（0．74）
＋G691CC　l54（0．66） C　　73　（057）　　　　　P＝0．012 P＝0．011
total　232 464 total　l28 tota1　256
一
A　　2（0．Ol） A　27（0．08）A　　1（0．Ol） A　28（0．lI）IVS3G！A　23（0．13）92．5％G　331（0．92）GIA　26（0．20）89」％ G　228（0．89）
＋A6］xx1　GG　l54（0．86） G　lO1　（0．79）　　　　P＝0．21 P＝0．15
total　179 tota1　358 total　l28 total　256
一
C　85（0，47） C246（0．69）C　73（0．57） C　188（0．73）IVS3（ンT　76（0．42）31．3％T　112（0．31）c！r　42（o．33）26．6％ T　68（0．27）
＋C8∠xx7T　l8（0．10） T　　l3　（0．10）　　　　　P＝0．209 P＝0．21













1 1．4％ A C A C
2 0．2％ A C A T
3 10．9％ 11．0％ A C G C
4 24．3％ 23．2％ A C G T
5 5．7％ 10．9％ A G A C
6 9．2％ 12．7％ A G G C
7 1．7％ 1．5％ A G G T
8 40．0％ 37．8％ G C G C
9 4．9％ 1．8％ G C G T
10 0．3％ G G A T
























































Locus group　l group　2 group　3














（2）妄想・幻覚の持続期間 　　●ganslent middle rolon　ed
G　6（0．03） 8（0．11） 0（0．00） 3（0．12）
IVS2GIC　72（0．31）81．9％27（0．38）70．1％　P＝5（0．29）85．3％　Pニ8（0．31）73．1％　P＝
＋G691CC154（0．66） 37　（051）　　　　　　0．003412（0．71）　　　　　　0．780715　（0．58）　　　　　　0．0596


















total　232 36 49 43
C　85（0．47） 24（0．67） 24（0．49） 22（051）
rVS3 Cπ　76（0．42）31．3％6（0．17）25．0％　P＝22（0．45）28．6％　P＝17（0．40）29．1％　P＝
＋C84xxTT　l8（0．10） 6（0．17）　　0．O137（0．06）　　0．69864（0．09）　　0．9104

























































































































































































































































































































































































































図2-4 ホモMOR-KOマウスにおける各種オピオイ ド括抗薬の作用 と､ププレノ
ルフィンの報酬効果に対する前処置における影響(条件付け場所噂好性試
験)
ホモMOR-KOマウスにおける､ナロキソン (n=18)､ナルトリンドー ル (n=8)及
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